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Introduction 
In accord.a,ncc  ,,;ith your invitation to us,  I1:r.  Chairman,  I  should like 
to drat-;  certain lessons  from the vrork  carried out  since the last meeting of 
this Committee,  and also to  look ahead to  the  future.In  thiG  context He 
alrcad.v had  the opportunity last February to  indicate our bro2.d  ideas  on 
all the  subject;.,;  covered by the negotiationG and to  emphasise  our viemv that 
the v:ork  should make  progress  on as broad  a  basis as possible. 
Up  to  novr  some  progress has been made  on  a  prar;natic basis  on all of the 
sectors under  ner;otiation.  In tbis respect  I  note  Hi th  plca~mrc that  the  economic 
situation v;hich  continueG' to be  someHhat  unfavourable has hardl:r affected the 
progress  of th8  Hork and that the  clirnc:.te  of negotiations has not  b8t!i"!  undu.ll,y 
unncttled b,y  political differcncies  on questions  of principle.  I  hope  tlmt this 
continue to be  the case  in future. 
I  must  ho~:evcr mention that the  inrJtabili  tics in the monetary  field. I·Ihich 
alrea/l.y  cam:ed us  concern at Tok;ro  continue to crente certain an:::ietics  •rhi.le it 
is clear that it is not  for the  'llNC  to intervene  on this subj oct  I  1·:ould  ,.;ish 
to rcp0at  that,  for the  Co~nmuni  t::r,  it is  inportant  that  effort:::  in the monetary 
fleld  1:1:lko  pror;rf:'r3G  in  p~1rallcl Hith our uorJ.:  i:r..  tho trade  ncr;:)t:i.<::.tion-:;. 
As  fur as  ideas or p:r·opo::mls  that h£we  been made  for future  j.J"!lprcvement 
of the  intcrrmtj_onal  fro.mcuork  for \-rorld trade are concerned,  the appropriateness 
of such  irr.provcn:.:mts  should in our opinion only be discussed in the light of 
progress  . .in  ne~~o t  ic.~t ion:3. 
As  rccards  the future,  I  should like to put  the focus  on certain aspects 
of  -r.,:c::  :1'.::;;1  L.c..~L':"  \;_;:;.c::  ~;ce;::~  io  u~;  particularly  important and vlhich  appe~t~ 
to be  essential j.f the over2ll balance of advantage  in the ncg·ot:i.ation  if;  to 
be  prcscrvca  ar-,rl  I  ;::;hould  like to  cm;>hasise  incidently that  in making thi::.; 
com::10n·cs  I  do  not  env:i[;a.~~c  an./'  chanb'c  in the institutional  arran~c:ncnts for 
the  nc:;;·otirti:::.onr~  .~or  (:ur:  e:d.tc~nat:.ivc  to the overc.ll  prorrramm  of i:ork of the 
•  t.  t.> 
./. - 2-
I  shall r.1o.kc  r~y com.n:ents  and remarks  occtor by  sector for a  more 
convenient  prcscntn.tion. 
I. Tropjcal  products 
I  Hill begin with the tropical product sector which  tve  are all 
CO!fu'!li tted by the  IJ.'o1:yo  Declaration to regard  a::;  one of  ~;pccial and prl-
ority importance. 
a)  He  have noted ,,;J:th  pleasure that durinr· the  tuo meetings  •:hich the 
tropical product  gToup  Las  held,  pr:bgress  has  been made,  as 
is clear from  the report by its chairman,and that  a  mecanism  for 
the next  stage has been established.  Consultl3-tions  have already 
the pr8cisc products  to  \thich  the~r relate and clucidatinc the 
volume::>  of trade  i~volvcd.  I  note also that at its next  nectin,:; tho group 
could  receive further indications as to the procedures  to be establir·hed 
for the deposit of initial necotiating offers.  J.~y  inpressicn is that,  gi  vcn 
this specific and prc::::;:nn.tic  pror~rammc,  this r;roup  is alrcndy  some1~hc..t 
in advance of the other .;roups  - a  fact  \':hich  should give us  satisfaction. 
b)  I  can reaffirm that  the European  Com1nuni ty cont inucs to gi  '\Te  GPccial 
aml prioi'i  t'; attr::1ti on to thic ccctor.  ;·!c  are  m·:s.re  t!1~~t  n  ccrtc.in 
number  of  deler;~tions  ~tmuld like some  progress to  be  realised by 
the  end~ of th,is  J'Cnr.  Flor  our  part,  1~re  shall make  an  effort  to  bring· 
forv:ard  our initial offer Hi thin this tioc-:::ccclc.  In :;e;;cr.J.l 
a  proce:..;s  of tetking positions  Hould risk ihc result  tl1at  w<  should 
aim  uithin  a  rclntivel.~r short  period to present offers Hh:ich  are 
rmff  lCJ.r~:ltly  sub<.:tantial  and  broadl,7 bas  eel  to meet  the  aim:::  of the 
To!:,ro  Dcclaro.tion,  but  t:e  he.vc  alr.;o  to  seck a  balance beh;cen the  some-
time~3  divcrr;-cnt  intcrent:3  of the devclopinc;- countries  themselves  and. 
bccaur.:e  He  must  bear in mind the relationship bchreen nccotiations  ancl 
trop.i.r;~.l  p.::-u.  __ CJ<.:'i.:0  c,~.:J.  'tl:..o:;c  rcL::~·~:i.n~;·  to  ot~:cr pl·od.uctG. 
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c)  On  a  more  r;enera1  level and  going beyond.  the  tropico.l  products 
sector,  I  might  add  that the  concept of special and more  favourable 
treatment  for developing cmmtrics  in the overall negotiations has 
to be developed pari passu with progress  in the various areas of 
negotiation.  'rhis does  not  exclude the poscibility of seeking in each 
group to  c:::tablich special procedures as  long as they do· not  slo1·:  do'dn 
the efforts to rrork out  solutions of the general character. 
In addition,  \>-d thout  expecting complete  reciprocity from  our 
develop  in:; country colleagn8s,  \·Jc  should not  ru.le  out  the  idea 
on  a  bo_si::-;  Hhich  is consistent  uith their developwcnt  nced.n,  their 
economic  mea..m.1  and,  tl-]_eir  trade. 
II.  Acr:r:i culi:ure 
a)  Ar1  ro :;;:nels  th0 a::;ricultural  sector,  the asricul  h1.7'C  c,roup  has 
clarifwd  i tc area of respon:n·bJ 1 i ty and  dra1·m  up its 1·:ork  proero.rnrHc s 
MectingD  of  t11e  three  sub-e:rouym  Pstablislv:~d to neeotiate  on  cere<"-tls, 
dairy products and meat  have  g:iven  the  ma.jority of deler,ations  the 
e1Hmee  to  pu-t  iorc·:;~rd  their  id.ea~~  and,  in  Lhe  case  of 01.o:ctain 
delec;ations,  to  ma.ke  specific proposalo.  '!'he  Community  for its part 
hno  put  for·vctrcl  prcci~c cu:;Gcstionn  l:hich  arc  the  t::iGTl 
VIe  hope  thai  when  the  \Wrk of iheue  three  b'Ub-r.:,-r·oups  resuwc-:s  iu  ·Lltc 
a.utumn  oth~r cleJee-ations ·vrill  be  able  to follorJ our lead and  thus rut 
on  the  table  ~.-idc-ranc;-i.nc; propo;nls  so  tha,t  proucss in scekinr,· 
solutions  can be  w~de. 
b)  The  me~tinc; of the  a.gr:icnlturc  e;ronp  last  1·'r>ek,  hoHevcr,  clid  not  m8.kl: 
it possibJt~ to  c>.";T(')C  on  the  Hays  Pnd.  means  of mnkin  ':7  !Jrot:,r-r0GL~  in 
dj scussion of tarj.ff ar>d  non-tariff meR.r:ures  relatin,r; to  2 c:ricnl tural 
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stitute a  ::::ignificClnt  proportion of trade anli are of sub-
stantia,l  jnte:rest  to certain contractins- po.rtics. 
The  Community has  also put  forward  a  detailed proposal  in this 
context  1  strictly in 1 ine  vri th  tvhat  h  d  been  decided  in the  [70up 
of work  ~-:hich it had  drn.t·m  up.  rl'his  propos81  has not yet been the 
subject  of detail discussion v.rith  certain delegations even raising 
questionn as to its consistency 1·1ith  the  conclusionR of the 
Chaim:;,n of tho  'JllJC  last Ji'ebrua!'"'J  in 1·1hich  the agriculture croup 
Has  described as  "of course  competent  for the  Hhole  ranee  of 
agricultural products  and  for all the  elements  relevant  to trade 
in thcflc  n:ro0ucts" ••  In  other  >~:Jnlc-;,  inoludiw; tarjff "rd non-
tariff measures  apnlying to agricultural products. 
\ 
c) The  Community  considers  it important  for  the  e:roup  to  p:roct:ed  to 
implement  its l..rork  proera.rnme  hec<wse it is 2.ppropriate  to ber;in 
discussion of problems  relating to  products,  not  so  far covered 
by  thA  sub-croups tha.t  have been set up.  Given  the  rv.n.":e  of its 
work there  :i r;  nn  renson  to object tl'at  th0  o·onn  s>,oulcJ  devote 
attention noH  to tariff a.nd  non-tariff me.:wures  relat.in~ to these 
other products ;  if not,  the dela;l  ~Jhich could re:mlt  in  tlJi~.:; 
sector Hould not  be  li.::.ely to advance negotiations ns  a  \·:hole. 
III.  'l
1nri ffs 
a)  'l'h~  t;cT'i ff erm.,.p  as  is clear from the report by  th(c  Cha:irrn<w1  h~.s 
a.lrr:Dcl;y  h~om to develop a  general formula for tariff reductions. 
'l'hc  Community for its part has  su.g~;esLed,  as  a  workint; hyrothcsis, 
a  formula  111hich  is both  simple,  dcsiened  to meet  the  need.n  8nd  to 
br~  app1 iccl  [C:lWl'a1 J.y,  c::,b:cac:in.;;  a  si,sni.fic.:::cn:t  reduction in t::Lriff;_; 
on  industrial products  amonr,  developed  morkot  economic  countries. 
I  might  Held  in passing that for  a  ccrt;J.in  m1mber  of  issues  •·r'-1 ich 
one  miGht  call preliminary in nnture  (ba::;c  rates  and Unit  of Accour:t 
to  be  us!!d  etc.)  it has not  been possibl"'  to  find  fuJ.l  solutions 
and  in this context  I  recall the,t  certain delegation::;  have  not  even found 
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b)  I  repeat  once  ae:a,in  that the  Community attaches  c;reat  importailce 
to the dcvclonmont  of  <:•.  tariff harmonisatj_on  fonml2.  Hh:ich  results 
in significant tariff cuts.  In addition  I  recall  th,q,t  the  Community 
in its approach  has  foreseen the  possibility of a  threshold Hhich 
inter alia Houlrl  result  in preff)rential  mar::;-ins  be:int~ rnaintained  for 
those  products  included  in the  GSP.  He  also consider it inportant that 
a  much  hicher decree of tariff bindinrs should be achiev0d  in the 
course  of these nee;otiations.  The  level of particire>.tion  5.n  the 
tariff exArd se  of the  vc>.rious  co1mtricR  rer>renentrod  :in  tiri  n  roon, 
and  th'l degree  to  t·:hic!1  they Hill  be  ready to acce!Jt  si!_Y1ific:mt 
commitments,  will  no  doubt  represent  one  of the  major tests for 
'  the  success or failure  of these ne(;'otiation8. 
c)  Once  the  general  formula has been developed  and approved  viC  are 
and have  nlways  been,  ready to  CY.amine  in a  pre.f)Tla·tic  way  and 
case  b~r  ~aso holl  HC  c0.n  tnkc  accmmt  of develop-i.nz country 
interests,  whether  :i.t  be  for  e:xCJnlple  by envisaciw; more  subsi.:mtial 
tariff cuts  for cort<:tin  products  or in other cases  less  subr;t(lJ1ti.?.l 
cuts in order to maintain  some  preference [nargins avrtilable  throuch 
the  GSP,  or  perhaps  b;y  envisacine varying programmes  for the  imple-
mentation of the tariff cuts neeotie.ted  and  ae;reed. 
P.;.:i'thcrmorA 1  the  Cornmwlity  re-affirms its 1trill  j_nCDCGS  to maintain 8-nd 
irnvrove  tJ-Jn  a;:;p  Hhich  is a  hiehly  it~portant mechRnism  in the  field of 
co-operation and development.  Th8  improvements  marle  since  tl-Je  Tokyo 
J~eeting should  Ki thin the  autonomous  GSP  system  be  ref'3.rdcd  as  a 





a) Hork in thL>  field has  got  off to  a.  coO..d  start on  4  areas of linked 
problc:w.  P.::Jonc  the keJ  clements  for  nc{jOtia.tion in this area,  the 
problem of countervailinG' duties is of fir::;t  importance:  this problem 
has caused ~ouch real concern in recent months.  The difficulty essen-
tially derives  from the fact that one contracting party continues to rely 
on  lonr;-stn.ndinc donostic  leg-islation and to be out  of line Hi th the prin-
ciples and provisions of GATI' •  .As  rccards  customs natters a  nurnber  of 
countries follow practices and procedures  which not  only differ from  the 
general  rule but  also appear to be  scarcely consistent with  GATT.  As  is 
clear fro:1  the  cl.:i  ~~em.::;::; ions  in the  relevant  sub-;;roup,. h(?.r::Jonisint; thcce 
practices and procedures  t-;ould  be likely to simplify the course of vrorld 
trc:,de. 
C'ffcc-t.ive  2nd  acc·..cptc:o·:Jlc  <:olution;;  to non-te>.riff !'1co.surcc  problems  I  should 
like to underline 1thc  follot·tint~  p~ints: 
For  count'n''Jail.ine; duties  He  st<:md  by  the  point  that all 
90ntractinp; parties should find it possible to come  into line 
16th GA'I'T  rules,  cspccio..lJ.y  ,,;i th Art.  VI  Hhich  vJC  are ready to 
e labora~tc  an::J.  cJ.o.rif;v  if need be.  For nore  e~:n(~ral  reasons  it 
would  seem to un  anpropriato  that  1-re  should  put  ;:m  end  to  tlJe 
advantage  [}:lined  by invoking the protocol of provi::.;ional 
ctfJl)lication  so  th<d  a  real balance  of rights and  obliC:E>-tions 
exists  a.moJV',"  all contrn.ctine parties.  In this conte:tt  vre  arc 
ready to discuss  proposals that may  be  made  to elaborate  on 
GA'l"l'  pr·ovisiuns  in t.he  area of  direct export  subsidies  on 
industrial products  (Art:icJc  XVI). 
In the  field of technical  'barriers to  trade  (standards)  the 
Corr:·Ynmity  rc'":'::dr:!8  ~dl.li.nc; to  <.rork  out  D- conera1  set of 
comrni tmnnts  on  condition, first,· that the  scope  of  t'-le  cormnitr~,cnt 
of each  part'):::ipant  is more  precisely cocam:incd  and,  secon~ that  the 
nature  of  th(2  commitments  s!--tould  be  acceptable  to all  and.  that  a 
meaningful  l1'11Tlb<::!r  of countries  subr>cribe  to  them  without  resul  tine 




On  customs  matters it seems  to us possible that progress can 
be  made  not  only in the context of these negotiations but also 
in tho  course  of the  l'tork being undertaken in the  Customs 
Co-operation Council.  The  important  point  is that  the  required 
impetus l)e  given to this vror'k  and that the necessary >Jill  to 
make  progress  should be demonstrated  in  this ar<::-:t,.  GA'lTs  tc.:sk 
will be  to take account of this progress and  of the results 
that may  thus be  achieved in the  context of the overall 
ner~otin.tions 7  and  to  tal~o  the  nccossar;y me;c.sures  to  ens11.re  that 
the results e.re  properly  implemented. 
Finally as  regards QRs  we  should  clearly recognize that 
soJutions 'liill  be  more  ea:;i 1y  ac:hi.evr-d  if real  pror7rens  is 
made  in the area of the application of safeguard measures. 
V.  SafP:"1le.rd  CJ nuse 
---·-----~.---
The  t:ork  Hhich  ho.s  begun clirected tolm.rds  identifyine the  pr.,blorns 
should  eonL:'nue.  'J.'he  objective  in this  a.rea of  cour~~e  oontinuC's  to 
be  to seck  CJ.  contribution to  the  crea.tcr liberalization of 1-:orld 
as  to  whd;her existing GATT  rules are  or are  not  adequate.  He  J.cok 
forv-m_rd  to developing fu-rther the discussion in this area  on the 
basis of concr0.te  propr)sals at  a  1R.ter  sta[;e  - ·to  wh i c}l  'df':  expect  to 
contribute. 
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VI •  .§..ector  ctnoron.ch 
A pilot study nas  been  preparcJ.  and  t·:e  should  no...r  proceed with 
the analysis of this and an  a.ssessrnent  of the decree  to  \-Thich  this cor.plc-
mcntary technique  could be used during the negotiations.  For ourselves 
we  are still seeking to be convinced that the sector approach meets  not  only 
the interests of some  particin~.tinc:: cou~tries but of uz  all,  :.cs  is the  c:wo 
for general solutions in the tariff or non-tariff field.  In  an:;  event  this 
approach cannot be  a  substitute for  solutions of general application even if 
in a  small  nur.:bcr  of cases it could  r.mpplc~:1ent  such ccneral  rulN~. 
VII.  Exoort  con~_2nd s;mnl·r  acces~ 
mcetinc- of this CoF"'':littce  ani this is the question of  scc~1.rit,:i o: supply.  You 
yourself -indicated,  ;.~.  Chair:nan,  in this context  thcot  this cnwstion 
should be the  subject  o.f  further thought  and discussion bch;ccn  dclcsations. 
Since that d:1te  the  CornrntL"li t.:r  delegation has  raised the rnr!.ttcr 
in several contexts  1  ::mch  as in the course of  ·~-:ork  on  qu2.nti tative rcstri<'4;ion::; 
all a propos  the pilot study on metals  I  have  jvst mentioned  rcq:uc:::tcd 
by the  cector croup. 
Some  deleg~tions .!!::.'.re  insisted on these  occasions  that  the problem 
was  not  included  in the Tok::ro  Decle>.ration and have  resisted refer{Jnces 
to this aspect  of the discus::;ion  in tite  su.rnrning  up  of the C:!"::lir;;,o.n.  Other· 
delegations  have  thro>m  doubt  on the  existence of any real  :proble:-:1. 
I  must  aeaj n  emph<u:liz~  +,hat  tve  att-?,ch  considerable  irn!)ortc-mce  to  +].,,.... 
VJ.tV 
inclusion of this subject in the negotiations.  I  recall that the  GATT 
rules  thc>.t  a1 :read;~r exiRt are relevant  and  should be  a;_:Jpl ied  in this 
area even if the procedures  for this application are  not  very satis-
factory.  Althou;r,h  there  ifl  at pr0sent  no  r;eneral  sien of an exc8ssive 
proliferation of trade l)arriers on exports,  viC  mnst all be alive to 
the  po:::sibil Hy that  Cl,  general upturn of economic activity could  vrell 
mean  th<,,t  these questions  t·rould  be  among the main  concerns of those 
responsible  for ;;orlc'.  trarle. 
. I  . VIII. 
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He  are  nevcrthc1cs~:: m:are that  thi:::;  is  2.  vcr-:I  co:nplc:c  problem Hith 
very different  facet::;  as betueen controls  on exports anrl access to supplies. 
But  \·Je  believe - and t1d.s  is f3upportcd  b::r  the  fu.cto  - that  cxpo::.'t  rcctrict1.ons 
represent  ju::::t  <::n  nuch  a  barrier tra.de as  import  rcGtrictions and  '•TC, therefore, 
insist  that the problem be  recoc;niscd as  such and that  the subject is 
accepted as  an  integral part of the negotiations.  This  means  in practice 
th:>t  tho  p:::--oblcr.1  s:r..ould  be  discu:-:::-::cd  in the  conte:~t of  ;~or:-:- on c:uantitative 
restrictions - without  excluding at a  later stage the possibility of 
specific negotiations,  in particular product  areas. 
In conclunion the Communit;v  reneats its commitment  to the 
objectives of the  Tok;vo  Declaration and for a  s,wces:=:ful  outcone 
to those  nct;o-~iatiorJs.  :;o  rmr.ain  convinced  t!o;l  the  nr::;oi.iati0ns 
1r:ill  rcsul t, for all th0  'Or>.rtic:i nrmtr:;  e>nd  in p:;rticnlrcr for  t'llc 
developing countries,  in a  Y1Ct\'  impctur:  to\·m.rds  economic  f,Tmrth 
d  .  d  '  't  an  J.ncrccJ.se  prospcr1 y. 
Finally,  and  in response  to certain SU["£.,'<mtions  in previ cmr: 
speeches  on  the  subject  of  th~ ne,c;otj:.:l.tin£;  insLructions  l<hich  the 
Community r.1ir;ht  \vish  to  gl.ve  to  the  Groups,  I  >·lould  add  that,  in 
a  desire  to  achieve  overrtll  reciprocity,  t'he  EEC  attacl:es  [;!'eat 
value  to  a  talanced1  globc;.l  a.d.vance  in the  negotiations  \·:i th  thc: 
exception ot'  the priority approved  and  accorded to  tropi.cal  products 
in rrok;yo.  It seems  to us that  the  Comrni t tee  should  lnBtruct  ·Lhe 
Groups  to  CYC:Jninc  tJv~  ponsibili  ties for mPking progress  on  thos•2 
concr~rte  j  ~;r:mcs  Hl1 ich  represent  key  e lcments  in terms  of a.chicvinr; 
balanced  ru1d  r,lobal  proeress  in these  negotiations  e COMMUNAUTES 
EUROPEENNES 
Information a la Presse du Bureau de  Geneve 
Intervention du porte-parole de la Cornmunaute 
(Monsieur Theodorus HI} ZEN) 
au Cornite des Negociations Cornrnerd~ 
du 15  juill ct 1975 
37-39, rue  de Vermont 
Case  postale 195 
1211  Gen~ve 20 
Tel.  34 97 50  ntex 28261 
15  iuillet 1975 
Comrne nous y  somrnes invites par notre President, je voudrais, d'une part, 
tirer les enseignements des travaux accomplis depuis la derniere reunion du 
Comitc des Ncgociations Commerciales et, d'autre pu.rt,  cvoquer l 'n.vcnir. 
A cet egard, nous avons eu l'occasion en fevrier dernier d'indiquer nos 
idees sur tous les domaines couverts par la negociation et souligner notre 
intention de voir progresscr les travaux sur un large front. 
Jusqu'ici, quelques progres ont cte enregistres sur l'ensemble des secteurs 
de la ncgociaHon,  selon une approche pragmatique.  A cet egard,  je note 
avec satisfaction que 
- la conjoncturc cconornique qui continue d'etre prcoccupante n'a guere 
affecte la progression des travaux, 
- et que ]'atmosphere de ceux-ci n'a pas eu a souffrir trop de conflits politiques 
sur des questions de principe; et j'espere qu'il en sera ainsi pour l'avcnir. 
Jc  dc>i s  cependunt notcr que ics desordres monetaires, qui dejd a Tokyo nous 
pr6oc:cup.:;.icnt,  continucnt de nous preoccupcr. Tout en admctt;:mt que 1  c 
rl\1 r  1  ·  "  •  "  ·  t  ·  l  ·  ~  ·  ·  '  '  '+  .._,.,.._  ..... "'1.1-·mc!nc  11  a  pas a  1n  cr-r:-cn1r  en  a  matiere,  Je  t1c11s  a  rep~  ... er  q.-~.lc! 
pour 1a CEE, il est jmportant que lcs travaux dans le domaine mon6taire 
progrcsscnl de pair avec ceux de nos negociations commcrciaJcs. 
En ce qui concernc les idees ou suggestions qui ont 6te avancces pour une 
evcntucllc arncliorntion du cndre international rcgissant lc commerce mondial' 
l'opportunite de telles ameliorations ne devra etre con.sidcrce qu'a la lumicre 
des progrcs  de ncgociation. 
Pour cc ctui concernc 1' avcnir,  je voudrais mcttre en relief les Clements 
qui me paraisscnt particulicrement importants, et qui nous paraissent 
ncc~.o~.ssaires a l'cqu1libre d'ensemblc de la ncgociation. - 2  -
Je voudrais  souligner au passage que,  en  prcscntant  ces  observations,  . 
je n'envisage nullcment  une  modification des  structures institutionnellcs de 
la negoc:i_at:i_on  n:i_  une  modification dU  prograrrune  d 1 ensemble  deS  traVilUX  deS 
groupes  et  sous-groupes. 
Je vais vous  presenter nos  commentaires et observations maintenant 
sccteur par scctcur pour la commodite  de  l'expose. 
I. Produits  tropicaux 
Je  commencerai  par le secteur des  produits  tropicaux que  nous  nous 
sommes  engages  dans  la declaration  de Tokyo,  de traiter comme  un  secteur 
special et prioritaire 
a)  nous  ilvons  not(:  avec satisfaction qu'au cours  des  2  r(·unions  qu'a tenues 
le groupe des  produits tropicuux,  des  progrcs  ont  etc  accomplis  (uinsi 
qu' il res  sort  du  rapport  de  son  president)  et  qu 'une mc,canique  est  en 
marche,  et que  des  consultations  ont  deja  eu lieu permettant  de  preciser 
des  demundes,  de clarifier leur portee,  de verifier les volumes  de 
commerce  concernrcs.  Je note aussi  que  lors de la prochainc  r{'union  du 
groupe  des  indications  pourraicnt etrc fourni.es  sur  les dispo::-,i ti  rms  a 
prendre  en  vue  du  depot  des  offres  ini  tiales.  J' ai 1'  imprcs~~ion qu' avec 
ce  pl·o~::-'.:::.:::;;:2  prc:.g-;;~u.ticj_·u.e:  et concrE::t,  le  ~.t·oupe est queJ.que  peu  en 
avance  l'Ja.r  r<:<1 'J:::ort  aF" autrcs  ·  ,  ~  groupes,  ce qul  ne  peut  que nous 
rejouiro 
b)  Je tiens a reaffirmer que la Communaute  economique  europc'::c:-mc  continue 
d' accorde:r  une  attention  speciu.lc ct  prJ·.orJ·  .....  l  "'l. re  a'  u  ce  scctr:urr 
qu'un  certain nombre  de  delcgat~l·ons  ~ouhal·t~nt  que  d  '  ·  ~  ~  cs  progres  pu1ssent 
etre constates d'ici 1a .fin  de cctte annee.  Pour notre  part  nous  nous 
ef.forccrons d'apportcr une  contribution initiale dans  cc dclai. 
D'une  mani~re g6n6rale et  en  termes  pratiques,  nous  dcvrons  viser, 
a termc  relutivcrnent  rapprochc:,  la presentation d 'une  offre suf.fj-
samment  substanticlle et  diversific~e pour  nous  conformer  h  la 
declaration de  'l'ol·yo  m  · - "  d  ,  ~  '  •  a1s  nou~  cvrons  cgalement  recherchcr un 
point  d'equilibre entre les  intcr@ts  parfois  divergents  des  pays  en 
voie  de  d.~'V(~loppci:lent  eux-mC:mes,  et  Jl.Otlc:  dcvron"'  - - garder  ci  J 'esprjt 
lcs  intr~rrel .:.tl ions  entre lcs  n{',.'joc:i. cc.·t 1 ' 011",  ,  ~  - sur les  produits  tropicaux 
et  celJc~:  portant  sur d'autrcs  produits. -3-
c)  Sur un  pLm  plus  gcnc':ral,  et au del<\  du secteur des  ~roduits tropicu.ux, 
j'ajoute que  l'idce d'un traitement  special et  plus Ltvor<Able  pour les 
PVD  du.ns  le cadre  gcncru.l  des ncgoci<Ations  devra  ~tre mise  en  pratique 
au £ur  et a mesure des  progres  dans les divers domaines  de la negocia-
tion.  Ceci  n'exclut  pas  que,  dans  chaque  groupe,  nous  recherchions la 
possib:ll:l  te d' etablir des  procedures  speciales'  ctc.mt  entcndu qu' elles 
ne  sauraie.11t  ralcntir la recherche de  solutions de  caractere general. 
Nous  ne devons  pas  exclure d'ailleurs que,  sans  pour  u.ut<Ant  exiger une 
reciprocite de  la part de nos  partenaires  en voie de  dcveloppcment,  des  _,. 
contributions leur soient  dcmandees  a cette occasion dans une mesure 
compatible avec les besoins  de leur developpcmcnt,  de leurs .finu.nccs  et 
de leur conm1ercc. 
II.  Aqr:i.cu1ture 
a)  En  co  q•.J.i  co~ccr:lc lc  do:-::2-inc  de  l 12..;;ricul turc,  le Grou_;Je  "A,:ricul ture" 
a  precise scs  compctences  ct de.fini  son  progran~e de travail. 
Lcs  rc:un1o:-1;:;  cb  troi::::  Sou::;-,r:;rou::_:.cr.;  6-tn.blin  pour n6,:ocicr  st::.r  lc::;  Cere~lcn, 
dcl6G.:l"tic:i~J  d.~  fn.irc  connu.l: trc  leur::;  idees et a certaines d' ontrc  cllc::;  de 
formulcr leurs propositions.  Pours~ p~rt,  ln.  Comr.mnn.u-t6  a  r.1is  en n.vant  dec 
pr·opc::i-Lic:~~:J  co::c:<.:-tc::.;  ct pr6cir:;c::;  qui  t:S::-J.ai(;ncnt  de  sa volont.§  d'cnt<.:.r.:·:r 
lcs necoci<::. tions  prop1'Cncnt  di  tea  do.na  lc  c<>.drc  clu  Gll'l"P.  Hour.:  ccp2rons  quI a 
1 1 u.ntc.ru10 1  lors  do  la reprise  dos  trn.vaux au scin  do  ccc 
afin de  procr·cs~::;er nettc::Jcnt  d.o"-ns  lc.  recherche  de  oolutions. 
b)  :Iais  lu.  r2union  du  Gro~r;c "f<:ricul  tu.rc"  de  la scrr.ainc  pn.asuc  n 'a pa:::  pcrr:1is 
de  dega..:;cr  lcs voie::>  ct r:Jo;;cns  pour avanccr lc::;  discussions  sur lcs mcsurcs 
tarifaircs ct non  tarlfaircs qui  sc rapportcnt  aux autrca  produit:::  o.cricolc~ 
no  faiso.nt  ')u.s  l'o"bjct  clo  sou::::-croupcs  qui constituent unc  part  impor-
tantc  cl.cs  ecr.an,-;os  ct rc-;Jr0scntcnt  un  intcrGt :::uosto.nticl  pour ccrtainr. 
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A  cet  ego.rd,  la Commun:m.tc  a  formule  cgalen:ent une  proposition precise  e11 
strictc conro:c;aitc  avec cc qui  a.vait  ct{~  decide  (JU  Groupe  s 1 agi~~so.nt  de  scs 
com;,(Lcnces  J!C"Xt'  L.t  pcn.':c::uitc  de  son  progro:~::nc  clc  tro.va51  tel qu' il 1 v c.cvait 
d(:tcrmhic.  Cette proposition n'  a  pas  cncc,J.'c  fait  1 1 objet  de  cliscussions 
approfondies,  certaines. d(·lcgations s'  etcmt  mcme  interrogces  sur la perti-
nence  D.u  rc~prd Cles  conclusion:~ cle  notre President  lors de notre  dcrnic~rc 
rC:union  en  f't~Vric::C 0  Or,  jc r;•.ppcl1c  que  '3elon  ccc~  crmclu::ion:;~  lc grou_1.•c 
"Agriculture"  L-t~'ti t  "lJ,J.turcllclllcnt  comp2tcn t  pour l'  cn~:crnl)lc des  produi ts 
agricoleG ct  pour  tOUS  leG  eJ.(;wnts  qui.  s'  y  rapportent",  c'  e3t·-~-clirc y 
COm)>l'j <;  J.c:  W.''.:v.rc:;  'i:z·;1'ifi•ircs  ct  f1Crl  t:xrifoirc:  :'.c::  T'~\~-':YJJ'Lt:1t  O.i'.X  f>X'OC11.d ts 
a~)ricolc:;. 
en  oeuvre  c1c  son  pro9ramme  de  tr<wail,  car  i 1  conv:i cnt'  d' -'thnr(lr;r  les 
Etant  donn1c  J c:-.  t~kJ,c~'·  qui  sont  1 es  sie::nn,_;s,  i1  n 'y  a  PCJS  de  rcoi son  cle 
tari fa.ircs  ct  non  tr..Jrifaircs  qui  concernent  les  avtres  produ its  ;  sinon 1e 
retard qui  pm.1rrai t  en  d6coulcr ne  scrai  t  !Ji=lS  de  n.:,tnre  a.  fo.voriscr 
l'enscmble  de  la n{gociation. 
.;. III. Tarifs 
a)  Le  groupe tarifaire,  ainsi qu'il ressort du rapport  de  son  president,  a 
deja  COHUTIC11CC  1 I Cli.lbOratiOn  d 1une  formule  gcncrale de  redUCtiOnS  tarifc.ire 
Pour  sa part,  la Communaute  a  propose,  comme  hypothese de travail,  une 
£ormule a la fois  simple,  complete et d'application generale comportant 
une  reduction significative des tarifs pour les produits industriels entre 
les pays  developpes a economic de marche.  Je note au  passage qu'un certain 
nombrc  de  questions  pour ainsi dire preliminaires  (droits de  base,  unite 
de  reference,  etc)  ~·ont pas pu etre totalement  resolues et a cet  egard, 
je dois rappeler que certaines delegations n'ont  m~me pas  juge  possible de 
communiqu~·r leur tarif douanicr. 
b)  Je rcitere 1 'importance  que  la Conununaute  attache a la definition 
d'une formule  d
1harmonisation  des  tarifs aboutissant  a des  rcduc-
tions  s:ignificatives.  Au  surplus,  je rappelle  que  la  CEE  a  prC:vu 
dans  son  approche  la possibilite d 1un  seuil qui,  entre autres 
choscs,aurait  pour  consequence  de  preserver une  marge  pr~fhrenticlle 
pour lcs  produits'couverts  par le  SPG.  Nous  attachons  egalement  de 
1'importance a ce  qu
1un  degre  beaucoup  plus  eleve  de  consolidation 
des  dro:its  de  douane  soit atteint  au  cours  de  ces  n-2gociatio:ns.  Le 
dcgrc  de  participation des  differents  pays  reunis  dans  cette salJe, 
le dcgre  auquel  ils  acceptero:nt  des  engagements  significatifs co:ns-
titueront  sans  nul  doutc  un  des  tests majcurs  de  la reussite  de 
cettc negociation. 
c)  Une  fo:is  la formule  gcnerale  degagee  et  acccptee,  nous  restons  prets 
a  CXC:.!J:tin~r,  de  rn.::u1j Cre  pragmatique  et  cas  par  cas,  con1ment  nous 
pourrio:ns  tcnir compte  des  intcrets  des  pays  en voie  de  dcveloppement~ 
qu'jl  .s'agisse par  cxemple  de  prevoir  des  reducLions  plus  subst.:m-
ticlles  pour  certuin'.>  produi ts,  ou  moins  substantielles  pour  d' autres 
afin  clr.:!  mainte:nir lme  marge  preferentielle au  titre du  SPG,  ou  qu' il 
S  t agiSS(::  de  VariationS  do.nS  1 I CChelonnement  deS  redUCtiOnS  !1eCJOCieeS 
et convenucs. 
Par  ailleurs'  la Communo.ute  rcaffirme  son at tachement  -3U  m;:,:i ntir n  et 
a 1 I wncl:ioration  du  SPG,  instrument  trcs  import.:tnt  de  la coopcr,,tion 
au  d(·ver6ppcment.  Lcs  ameliorations  effectuc:es  dans  le cadre  autonorne 
du  SPG  depvis  la rc'uniorl  de  Tokyo  doivent  etre considcrces  conunE.  une 
contr:i butj on  alAX  objcctifs  cL~  la D2cluration  de  Tokyo. 
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IVo  Hesurcs  non  tari.fa:i.res 
a)  I.es  travaux dans  ce domaine  ont  pris un  bon depart  sur 4  catc~gori  es  de 
problemeso  Parmi  les elements - cle  dans  ce domaine,  vient  au premier 
rang le problcme  des droits  compensateurs~  ce probleme nous  a  cause 
quelques  soucis  r~els clans  les dernicrs mois.  L'csscnticl des  di.f.fi-
cultes provient  du .fait qu'une Partie Contractante continue de s'appuyer 
sur sa legislation nationale ancienne et de nc pas  s'aligner sur les 
princip~s ct les dispositions  de  l'Accord  general.  S'agissant des 
question~; douanieres,  certaines dispositions nationales non  seulerncnt 
s'ecartent de la pratique gencrale mais  aussi  paraissent  peu  conformes 
aux rcgles de I'Accord  general  :  leur harmonisation,  ainsi qu'il 
re:-sort  des  cli:-cus~;ions  au  scin clu  sous-crroupe  comp~~tent,  sera de nature 
a .facili  tcr les or<:rations  du  commerce  international. 
b)  En  indiquant 1'  il71portance  que  la Communaute  attache a la recherche de 
solutions  ef.ficaces  et acceptables dans  ce  secteur,  je voudrais prcciser 
que  :  ·. 
pour Jes droi ts  co;npcnsateurs  nous  tenons a ce  que  toutes lcs Pc,rties 
Contr<J.ctantes  en vicnncnt a s 1aligner  sur les regles de  l~Accoru 8cn6ral. 
et not.oumnent  1' article VI  que  nous  s0rnmes  disposes 
a prccisc:r si neccssairc.  D'unc  maniere  plus  gencrale il nous  paraJ:trait 
(~qui Laulc  qu' j_l  soi  t  1ais  fin  au  b6n(~fice du  protocole d 
1 applicat:!_on 
provisoirc pour  qu'un Veritable ec;uilibre des droits et  obligatioDS 
existe entre  t:outc~; lcs Parties Contraclc:mtcs;  d<rriS  ce  contexte no-us 
sommes  disposes a discutc\r des  propositions cventucllcs tcndc:mt  a pre-
ci  ser les  dispo~.i  tions  de:· l'  Accord  general  (Article XV 1)  en  matiere de 
subventions clircctcs a l'cxportation de  produits industriels. 
s'  agissu_nt  des  o1Jstc:tclcs  techniques  au  commerce,  la Communaute  rcste 
attachcc ala definition d'un  ensemble  d'cngagemcnts a conditions d'unc 
part,  que  lc dcgr(:  d' engagement  de  chaquc  partcno_ire  soi  t  apprecie 
avec  precision,  d'autrc part,  que  le contcnu des  engagements  soit 
acceptable pour  chacru1  et qu'un  nombre  signific.J.ti.f de  pays  y  participe11 pour ce qui  est des questions douanicrcs des  progres nous  paraissent 
possibles non  seulcment  dans  le cadre  de  ces ncgociations mais  cgalement 
dans le cadre des  travaux du Conseil de cooperation douaniere;  l'impor-
tant est que les impulsions necessaires  scient donnees a ces travaux et 
que la bonne volontc nccessaire soit dcmontrce dans  ce cadre;  il appar-
tiendra  ~m Gf'I.T7  de  tenir compte  des  progrcs et  des rcsultats ainsi 
realises dans  l'cquilibre d'ensemble de  la ncgociation et d'adopter les 
dispositions necessaires  pour  en surveiller l'application; 
en  ce qui  concerne enfin le point des restrictions quantiti:ltives,  il est 
clair que  sa solution sera facili  tee par les progres  qui  seront  rC:aJ.isc:~ 
en matiere d'application de la clause de  sauvegarde. 
v.  Clau:;c  de  saUV~"'QC1rc1e 
Les  travuux qui  sc  sont  enC)agl:s  sur l 1identification des  problcmcs 
doivcnt  se poursuivre.  L'objectif dans  ce da-nainc  reste bien cntendu 
de fav()riscr ww  1ibl:rulisulion plus  grande  du  co;;;mercc  intcrnationaJ.o 
si  lcs  di~:po~;i tions  cxisto.ntcs  du  Gl\.TT  sont  adl:qu,J.teso  Hous  at  Lenuons 
de  pouvoir approfondir la discussion  sur la base  de  propositions 
6ventucllcs - y  compris  de notre part. 
Une  etude pilote a  ct6  eta.blic. Il conviend:r-<:1  tie  con>plC:tcr  l'  anal~/SC 
et <l'apprl:cicr dans  quellc mesure  cettc technique <l'appoint  pourra  @tre 
utilisl:e dans  la n6gociation  :  nous  demc.tndons  a etre  convc.tincus  que 
cettc approche  rC.pond,  non  seulement  aux  int{~r0ts de  quelques  partici-
pants,  mai.s  aux  intC::rcts  de  taus,  cormne  c' est le cas  pour des  solutions 
g6n6ralcs  sur le plan tarifaire et non-tarifaire.  En  toute  hypot}~se, 
cette approche nc  pcut  pas  rcmplacer les solutions d'application  gl:n6-
ralc,  mz1i s  do.ns  un  nombrc  limite de  cas elle pourrai  t  les cornplc'ter  • 
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VII.  Contr6'le.s a 1'  exportation et securi  te d' approvisionncrnent 
Il y  a  un  problemc  que  nous  avons  mentionne  a  la dcrn.iere  rc:union  de  ce 
Comite,  c'est celui  de  la securite d'approvisionncmcnt.,  Vous  aviez 
vous-meme,  M.  le President,  indique a ce  propos  que  ce  probleme devait 
' 
ctrc 1' objet  de  rCfJcxion ct  de  discussiOl;S  entre les  dcll~S)Cltim1s. 
DeJ>Uis  lors notre  d(~le::ration  a  cvoque  ce  prob1eme  sous divers aspects, 
soit da.ns  le cadre des  travaux sur les restriction::-.  qtJ.Z.mtitz1tives,  soit 
a l'occilsion  de  l'ctude pilote que  jc vicns  de  mcntionner  sur lcs rnctaux 
dans lc groupe scctoriel.  A  ces  occa.sions,  cr:rL1ines  dC:1C:CJations  ont 
\ 
soutcnu  que  ce  problt\mc n' 6tai  t  pas  couvert  p<:lr  la decl<1ration  de  Tokyo, 
et  refuse~ toute mention  de  cette discussion dans  lcs conclusions du 
sous-groupc,  t0nd~.s  que  cl'autres delegations  ont  contest( l'cxistcnce 
mcmc  c1' v.n  prob1C:r:lc  actuel. 
Je ticns a marqucr 1 t import,:.llCC  que  HOUS  atta.ChO;;S  a  CC  que  Ct~t te qu.;:s-
tion soit trait6e dans  les ncgociations.  Je  T<:lppc1Jc  que  les  rcgles 
mcmc  si leurs  procedures  d' app1ic.::ttion  nc  sont  pa:_;  satisfaisantcs. 
excessi.ve des  cntravcs  a l 1cxportation,  nous  dcvrn1~  ttr~  conscic~ts 
du fait  qu:une  reprise de 1'activitc econorniyue  pOLUTc.til.  Lrcs  biciJ 
placer ccs  problcmcs  pCtrmi  lcs principz:1lcs  preoccupations  des  responsa-
bles dn  cor::r.1crcc  intern<:<ti onal  .. 
.. ... 
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Nou~~  r:-.ormYtf:S  par ai11curs  ron•:cicnts  de la comple.xit(•  du  probltEu__:  c1cm.s 
Mais  nous  consid~ro:ns - et c' e.st  un fait d' C:vidcnce  ·- que  les rcstric-
tions  c.l.  1 1 exportation consti  tu.c;nt  tout  autant  des  entravc~;  <'-'U  co;nme:rce 
que.;  lc-::.  rc~:i::ricl:ior•s  .'.<  1~  :i.J:t)<)rl~o.tion~  ct  r1ous  insi::::to.ns  en  cons<~CJL<UJCC 
l)our  que 1e  prob1cme  soi  t  I'econnu et acccptc  comr.:e  .faisant  partie intc-
grante des ncgociations.  Ceci  doit  se traduirc par lc fait que  cc 
problc'mc  pui:;::::e  ct:n::  trcd.tc  d:ms  Je  cadre des  cli~:cuss:icms  sur lc:; 
rc:strictious  quzntitz-Jtivcs  ~··  sans  c..xclurc la  possil,ilit.:~,  ci  un  st.J.dc 
ultcricur1  de nC::gociations  sur de; scctcurs spccifiqucs. 
VIII.  En  ccnc]u::ion,  la  c:~F:  r(·itc':rc  :::o::-1  O.t1CIC]!Cincnt  ;cp;.:  oujcctifs de:  1.:.1 
Declaration de  Tokyo  et  au  c:.ucc2·s  de  ccs  n•:.aociC1tionc;.  ilous  dc..:ncurol!s 
convaincus  que  ces  :-~C·uoc.iaLio·-J~;  apportcront  <\  tous  ] cs  particjp,:~nts 
un  {Jon  nouveau  <'t  leur 
Pour  terminer,  ct  pour  rcpondre  Cl.UX  sug:-Jcstions  de  certe:ins des 
ajoutcr que  la  CBE  ticnt  bc~tUcou]J  c'i  une  progrcssio:1  L:quilibn:'c  t:t 
globalc des ncgociations,  dan~; lc souci  d'a~::surcr unc  rL:ciproc:i.tc 
d' enscmlJle,  sow3  reserve de  la  priorit~ rcconnue  e:..:  agrcee  ci  Tokyo 
en  favccn'  des  prod  u:i. t  :..~  t ropi  c.:tux  ..  Il nous  semble  que lc  Comi t(: 
dcvrai  t  charger 1c::.  groupe~;  c:t  sou:_;--groupes  d 1 c:x;,r:ri  Y':...~:  lc~~~U;i­
lltt::.:;  de  f.:1i1·c  de:.:;  progrcs sur des  questions  concrc-,tc::;,  qui  consti-
glotalc des ncgociations. 